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Abstract
	 Yamada	 (2013,	 2014,	 2015,	 2016,	 2017)	 examined	where	 the	 equilibrium	 of	 every	
good	and	service	exists	and	we	argued	that	 it	 is	difficult	 to	 find	an	equilibrium	of	
any	 good	or	 service	 in	 real	worlds,	while	 arguing	 that	 the	 principal	 role/function	
of	money	is	 in	facilitating	such	deal	of	goods	and	services	and	the	deals	of	goods	
and	 services	 without	 money	 necessitate	 unexpectedly	 high	 cost.	 The	 present	
paper	considers	 the	question	of	whether	 such	a	good	as	national	 income/national	









































































































































































































	 Yx =Yx	(i)	 	 （1）
	 Yx =S	(i,Y)	 	 （2）
	 M=kY	 	 （3）




表し，（3）式は Cambridge 数量方程式で kはMarshall の k と呼ばれる貨





	 x=fx	(Nx)	 	 （4）
	 y=fy	(Ny)	 	 （5）
	 Yx=wx (dNx/dx)	 	 （6）
	 Y=wx (dNx/dx)+wy (dNy/dx)	 （7）
ただし，xおよび yは各々投資財および消費財生産（量），fj は j 財（j=x, y）
の生産関数，wは所与の賃金率であり，（6）式は投資財生産額を表し，（7）
式は総所得・総生産額が投資財および消費財生産額の和であることを示して
いる。上の（1）～（3）式から Yおよび Yx が与えられれば，（4）～（7）の関

















































































































































































ただし yt は実質国民所得・総生産，pt は物価水準，ft は財政政策変数，mt

















争がある状況を想定する Blanchard	 and	 Kiyotaki	（1987）等に従って考え
るものとすると，そこでは貨幣が現れる最も基本的なものとして，次のよう
な関係が想定される，
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